**Situação 1 – Racismo**

***Israel:*** Olá, precisava de falar com o Sr. André (filho do dono da empresa), ele está aqui no escritório?

***Secretária:*** Está sim, eu vou chamar.

***Israel:*** Obrigado

***Sr. André:*** Boa tarde Israel, há algum problema?

***Israel:*** Há sim Sr. André, preciso de falar consigo pessoalmente, podemos falar no seu escritório?

***Sr. André:*** Podemos sim, vamos para o meu gabinete.

***Israel:*** Ok…

***Sr. André:*** Então diz lá Israel?!

***Israel:*** Olhe Sr. André, tenho-me sentido descriminado com as suas atitudes para mim aqui na empresa. Sinto que sou tratado de uma forma rude e injusta, e gostava de saber porque é que isso acontece, pois não me sinto confortável com o que está a acontecer.

***Sr. André:*** Mas porquê essa situação toda? Acha mesmo que eu tenho sido assim tão injusto contigo?

***Israel:*** Sim, acho. Chego às vezes a pensar que até pode ser uma atitude racista para comigo Sr. André.

***Sr. André:*** Olha Israel, o meu comportamento contigo talvez possa ser diferente, mas tem uma razão de ser.

***Israel:*** Então diga-me qual é por favor…

***Sr. André:*** O teu trabalho na empresa é fundamental, tu trabalhas muito, e muito bem. Talvez seja mais exigente contigo por essa mesma razão, e claro que também para os teus colegas verem a diferença entre ti e eles, pois recebes um bom ordenado.

***Israel:*** Hum… e quanto ao racismo?

***Sr. André:*** Claro que não, apenas tem a ver com exigir mais das tuas capacidades.

***Israel:*** Ok Sr. André, muito obrigado e desculpe.

***Sr. André:*** Tudo bem, e um bom dia de trabalho.

**Situação 2 - Portadores de deficiência**

***Pai do Israel:*** Olá filho! Tudo bem? À quanto tempo… que bom ter-te de volta à nossa terra.

***Israel:*** Oi pai! Estás bom? Também é muito bom estar de volta às origens.

***Pai :*** Então!? Tinhas dito que a tua namorada também vinha!? Não a estou a ver…

***Israel:*** Está ali no carro.

***Pai:*** Aonde? No carro não está ninguém!

***Israel:*** Está sim pai, Sandra! Podes vir aqui conhecer o meu pai?

***Pai:*** (…), desculpa filho, não sabia que a tua namorada era tão pequena, por isso não a estava a ver.

***Israel:*** Não há problema pai, não tens que pedir desculpa. Eu é que devia ter dito. E ela não é pequena, é anã. Não vês problema nisso pois não pai?

***Pai:*** Claro que não filho, desde que te faça feliz. Para mim o mais importante é que ela te trate bem a ti e tu a ela, quanto ao resto é natural não te preocupes.

Israel: Obrigado pai, sabia que não haveria problema.

***Pai:*** Não tens que agradecer, olha! Até te digo uma coisa, ela vai me dar muito jeito a arranjar umas coisas no sótão, assim evito eu de lá andar a bater com a cabeça a toda a hora… Ah! Ah! Ah!

***Israel:*** Ah! Ah! Ah! És um bacano.

**Situação 3 - Xenofobia**

***Israel:*** olha Gil, a minha namorada disse-me que tu e os teus amigos lhe chamaram nomes e insultaram, por ela ser estrangeira.

***Gil:*** Tens razão, isso realmente aconteceu.

***Israel:*** e achas isso bem? Se fosse ao contrário gostavas?

***Gil:*** Não, não gostava. Desculpa, sabes como é, às vezes estamos no meio da malta e no meio há algum deles que diz asneira e os outros para não ficarem mal na fita colaboram.

***Israel:*** e achas que isso está correcto?

***Gil:*** Não, claro que não, mais uma vez desculpa. Estou a sentir-me super mal.

***Israel:*** Pois é, mas para a próxima pensa duas vezes antes de participares numa situação destas, e em vez disso, diz aos teus colegas que isso não está correcto. E faz-lhes ver que podem um dia ter alguém nas suas vidas, que não seja português, e também não gostavam que fosse tratado assim.

***Gil:*** Tens toda a razão amigo, espero não voltar a cometer um estupidez destas, e desculpa mais uma vez.

***Israel:*** Ok Gil, espero que te sirva de lição. Pensa sempre que somos todos iguais, independentemente da cor, raça ou nacionalidade.

**Situação 4 - Diversidade Religiosa**

***Israel:*** Bem Sr. Rui, Vejo realmente que o senhor preenche todos os requisitos profissionais para integrar a minha empresa com todo o sucesso.

***Sr. Rui:*** Obrigado Sr. Israel, fico muito contente em saber Isso. Já à muito tempo que procurava um trabalho, que me desse oportunidade de mostrar o meu valor.

***Israel:*** O prazer será todo nosso Sr. Rui. Quando é que pode estar disponível para começar a trabalhar aqui na empresa?

***Sr. Rui:*** Posso começar já amanhã. Mas há um assunto, o qual eu gostaria de lhe comunicar primeiro.

***Israel:*** Ora então diga?

***Sr. Rui:*** Eu já alguns anos converti-me ao Islamismo, e tenho de rezar a Alá cinco vezes ao dia durante pelo menos meia hora de cada vez.

***Israel:*** Olhe Sr. Rui, não estava à espera duma situação destas para ser sincero. Fui apanhado um pouco de surpresa.

***Sr. Rui:*** Peço desculpa Sr. Israel, mas é uma situação que não posso contornar.

Israel: Bem, não há problema. O Sr. Rui está a candidatar-se para um cargo de chefia, logo vai ter de gerir tudo o que está a seu cargo, inclusivamente o seu tempo. Sendo assim, posso-lhe arranjar uma solução.

***Sr. Rui:*** Agradeço imenso Sr. Israel. Diga por favor!

Israel: Você é que vai orientar o seu tempo. De forma a dar a empresa o tempo que tem que dar de trabalho diário. Pode orientar esses tempos que precisa para que os encaixe nos tempos mais mortos do serviço, para fazer o que precisa e não prejudicar o trabalho. Acha que pode ser assim?

***Sr. Rui:*** Por mim está óptimo Sr. Israel, fico-lhe muito agradecido. Pela primeira vez na minha vida consigo encontrar alguém de bom senso. Muito obrigado.

***Israel:*** Não tem que agradecer, temos que aproveitar sempre os bons profissionais.

**Situação 5 – Homofobia**

Como directora da Escola onde ocorreu tal situação, eu recorreria ao diálogo como uma boa maneira de tentar persuadir as pessoas que a homossexualidade não é nenhuma doença ou conversa “tabu” na nossa sociedade.

***Representante Enc. Educação:*** Senhora Directora, depois de muito ponderar com os outros pais chega todos a conclusão de que esta situação prejudica gravemente o processo de formação normal dos nossos educandos. Nos exigimos medidas imediatas!

***Directora:*** Eu entendo-vos perfeitamente, mas como o senhor representante deve entender, eu não posso despedir o meu professor só com base na razão de ele viver em união de facto com outro homem. Ele é um excelente professor e os meninos gostam todos muito dele!

***Representante:***Mesmo assim queremos exigir a sua transferência desta escola! Não queremos os nossos filhos a estudar com uma pessoa dessas a ensinar!

***Directora:***Pois eu acho que vocês estão todos a pensar errado. Hoje em dia essas coisas já não são tabu para ninguém da nossa sociedade, e cada vez mais se torna um assunto normal na sociedade em que vivemos. Se seguirmos por esse caminho que vocês pretendem tomar, apenas vamos estar a baralhar as ideias dos miúdos quando lhe dizemos que é errado sermos racistas ou que tenhamos intolerância a diferença, quando eles próprios nos vêem a tomar essas atitudes. A mudança tem de vir de todos nós. Como já disse ele é um excelente professor, e todos os alunos gostam muito dele. O facto é que como vivemos numa pequena localidade as pessoas ficam mais chocadas com todo isto. Mas quantos de vocês não trabalham também com pessoas homossexuais nas vossas empresas ou firmas? Não são essas pessoas muitas vezes mais companheiras e amigas de vocês no trabalho? Não são trabalhadoras e honesta como qualquer outra pessoa?

***Representante:*** Sim, realmente tudo o disse está correcto. Mas as pessoas não conseguem sequer imaginar a hipótese de ter uma pessoa dessas a ensinar os seus filhos.

***Directora:*** Pois, eu como directora desta escola, peço-lhe que pense e que fale com todos os outros pais acerca desse assunto. Eu não posso mandar um bom profissional embora desta escola apenas por pequenas desavenças ou pela sua escolha sexual. Eu não iria ter mais razão nenhuma para apontar e para ter de o transferir. No fim o mais certo era o professor ainda ir para a televisão falar do caso ou para o tribunal reivindicar os seus direitos enquanto profissional.

E vocês terão de pensar se querem realmente expor os vossos filhos a tudo isto, e denegrir o bom nome desta escola, que os vossos filhos tanto gostam de frequentar. Vocês sabem perfeitamente que daqui a algum tempo já ninguém se lembra desta situação e tudo irá voltar a ser normal.

***Representante:*** Sim, realmente, eu concordo com tudo o que disse, e também não tínhamos pensado ainda nas consequências que traríamos para a escola se o professor tivesse mesmo de ser transferido. Vou falar com os outros pais e tentar também chamá-los a razão. Obrigada Sª Directora.



**Reflexões Pessoais:**

A presença de comportamentos de intolerância entre os homens está presente desde sempre na história do ser humano.

A vida entre os homens sempre teve manifestações de preconceitos e consequentes atitudes de intolerância a vários níveis.

Felizmente ao longo da história do homem, tem havido quem se preocupe com as diferenças entre os homens e tenha procurado colmatar esse problema. Todos os esforços, feitos até agora por pessoas com uma visão humanitária e igualitária ao longo da nossa história, tem se vindo a notar. A preocupação em que todos vivam em igualdade de direitos a todos os níveis, independentemente de sua raça, escolha sexual ou religiosa, ou até de outras convicções idealistas.

Esse equilíbrio tem vindo a ser feito através de campanhas publicitárias, congressos, alterações de leis que existiam e estavam a favorecer eventualmente uma ou outra atitude ou situação social de um grupo de indivíduos.

A estabilidade é difícil de conseguir pois existirá sempre quem se oponha a determinado tipo de atitudes ou convicções, mas a evolução positiva que sofreu, é de facto notória e visível.

Com certeza vamos continuar a lutar para que cada vez haja menos preconceitos de racismo, homossexualidade, religião ou preconceitos para quem tem algum tipo de deficiência. Essa luta passa por todos nós nos consciencializarmos, de que todos somos iguais e temos o direito de respeitar o próximo para assim sermos respeitados.

Continuo a achar que este será o melhor lema de vida para todos. Nunca fui uma pessoa para julgar fosse quem fosse por qualquer que fosse sua condição física, estatuto social ou qualquer tipo de escolha sexual ou religiosa. ***“ Viver não custa nada, custa é saber viver.”***

***Israel Saraiva***

Penso que na nossa sociedade as pessoas dão muito valor as diferenças, sejam elas de opção sexual, deficiências, questões sociais, políticas ou filosofias de vida.

No que diz respeito à intolerância ou discriminação na nossa sociedade, eu própria já passei por algumas situações do género, todas elas de carácter diferente. Não gosto de rotular pessoas ou situações, e trato todos da mesma maneira que gostaria que me tratassem.

Na sociedade de hoje em dia os mais novos, por vezes, erram em julgar demasiado os outros, coisa que antigamente se via mais em pequenas localidades ou de entre as pessoas de mais idade e de épocas diferente.

Arrisco até a dizer que o ser diferente por vezes parece um pecado. Gostava de ver as pessoas com mais tolerância pelo próximo e pelas suas decisões ou preferências, pois o facto de não sermos todos iguais, não quer dizer que não tratemos os outros bem ou que não sejamos melhores pessoas pelas opções que tomamos.

Temos de mudar a nossa maneira de pensar, e de agir perante a sociedade, até porque as gerações que hão de vir também sofrerão com essas nossas atitudes. Temos de aprender a ser mais tolerantes com todas as opções e filosofias de vida de cada um. Eu não sou, nem nunca fui, capaz de não falar ou não me dar com determinada pessoas apenas porque ela tem uma deficiência física, seja de raça ou religião diferente da minha ou porque tem ideias sociais ou politicas diferentes das minhas. Gosto de conhecer pessoas com ideologias, raças ou culturas diferentes das minhas, pois acho que sou assim podemos alargar os nossos horizontes e conhecer diferentes pontos de vista. Apenas conseguirei tratar alguém de maneira diferente se essa pessoa me faltar ao respeito ou me denegrir a minha imagem, mas nunca ligando as diferenças sociais, pois a nossa cultura, raça ou estilo de vida é tudo aquilo nos faz ser, ou nos muda a personalidade como indivíduos.

***“Seja o que você for, mas seja VOCÊ!”***

***Ana Lopes***

***Mira de Aire***

***“Todos Diferentes……***

***Todos Iguais….”***

